


















Creating a Category Table of Expressions in Children with Severe 
Motor and Intellectual Disabilities 
Kei Ashida 
(Hlkami Special Support Schoot) 
Kenji Ishikura 
(Hyogo University of Teacher Educationl 
Expressive behaviors in children with severe motor and intel1ectual disabilities are small and subtle. These are difficult for 
teachers and supporters to perceive their communication. Therefore， an index regarding perc巴ivingsubtle巴xpressionsis requir巴d
The present study cr巴ateda “category table of expressions in children with s巴veremotor and intellectual disabilities". Two chil-
dren with severe motor and intel1ectual disabilities were recorded with mu1tiple video cameras in a c1assroom setting and their 
expressions were analyzed in 10-s blocks from the recordings. Cat巴gorγltemswere investigat巴dbased on previous studies and 
another observer's evaluation was also conducted as a controL Subjects' expressions were divided into th巴 followingsix overall 
categories: eye movement， facial expression， voice， hand movement， posture and movement， and other expression. Fur廿lennore
12 subcategories were also established. The present category table should enab 
le perception of th巴 subtleexpr巴ssionsof childr巴nwith s巴veremotor and intellectual disabilities. 
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運動 0:4 0: 1 
操作 0:5 0: 1 
言語(理解) 0:5 0:4 
言語(表出) 0:3 0:2 
社会性(対成人) 0:2 0: 1 
食事 0:3 0: 1 





対象授業 対象児 活動の概要 時間(分)
朝の会 A児 絵本の読み聞かせ 30 やお話遊び
音楽・絵本 A 児 音楽を聴くことや 25 絵本の読み聞かせ
給食準備 A児 特にかかわりのな 16 い時間
絵本 B児 絵本の読み聞かせ 40 や語りかけ
重症児の表出カテゴリーの作成 77 
検討対象:田中ら (2000)のカテゴリー表をもとにした 表3 田中カテゴリーにおける


















































1発声 2.99 3.00 
① 非品f主~ 2発声・動作
3目の動き 13.77 38.00 
作習動 4微笑 0.52 
















8表情の変化 2.47 2. 75 


















起数が多かったものは、 A児の「②対物 1注視JI② 


















A 児 B 児
1注視 O. 65 
2接近
3接触 O. 52 
4発声・語りかけ 2. 99 2.50 




9表情(微笑以外) 1.69 2. 75 
10模倣
1身体の一部の動き 3. 38 2.00 
12具体物提示
13他傷行動







7リーチング 5. 19 
8表情(微笑以外) O. 26 
9その他 17. 53 
1常同行動 18. 31 
2自傷行動


















































































































1 a-1注視J1 a-2追視J1 a-3視線の変化」について:
視線方向の対象がはっきりしないためにC、D両者の
評価が一致しなかったと考えられる O そのため、 1a-
I注視J1 a-2追視」は対象がVTRに写っているこ
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